



Relationship between “Self-Recognition of Hie-sho” and 


























　被験者は，椅座位姿勢で下肢の表面温度をサーモグラフィー（THERMO TRACER 6T62 




















冷 え 性 群（N=13） 159.46±4.98 52.54±8.73 20.14±2.45












最大温度（℃） 35.19±1.24 35.16±1.47 ｎ．ｓ．
最小低温度（℃） 26.34±2.10 26.78±2.19 ｎ．ｓ．
平均温度（℃） 32.57±1.56 32.64±1.70 ｎ．ｓ．




最大温度（℃） 35.09±1.22 35.14±1.15 ｎ．ｓ．
最小低温度（℃） 26.30±2.02 26.72±2.13 ｎ．ｓ．
平均温度（℃） 32.52±1.60 32.52±1.60 ｎ．ｓ．
標準偏差（℃） 1.60±0.72 1.37±0.63 ｎ．ｓ．
　まず右足における結果をみると，最大温度は，冷え性群が 35.19 ± 1.24℃，非冷え性群が
35.16 ± 1.47℃となり，冷え性群の方が高い結果となったが，有意差の範囲ではなかった。次に，
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255女子学生における冷え性の自覚と下肢皮膚温について
最小温度は，冷え性群が 26.34 ± 2.10℃，非冷え性群が 26.78 ± 2.19℃となり，非冷え性群の方
が高い結果となったが，有意差の範囲ではなかった。平均温度は，冷え性群が 32.57±1.56℃，
非冷え性群 32.64 ± 1.70℃となり，非冷え性群の方が高い結果となったが，有意差の範囲ではな
かった。標準偏差は，冷え性群が 1.66 ± 0.69℃，非冷え性群が 1.34 ± 0.60℃となり，冷え性群
の方が高い結果となったが，有意差の範囲ではなかった。これらの結果より，右足における皮膚
表面温度は，冷え性群と非冷え性群との間に明らかな相違はなかったという結論が得られた。
　次に左足における結果をみると，最大温度は，冷え性群が 35.09 ± 1.22℃，非冷え性群が
35.14 ± 1.15℃となり，非冷え性群の方が高い結果となったが，有意差の範囲ではなかった。次
に，最小温度は，冷え性群が 26.30 ± 2.02℃，非冷え性群が 26.72 ± 2.13℃となり，非冷え性群
の方が高い結果となったが，有意差の範囲ではなかった。平均温度は，冷え性群，非冷え性群共
























40-23楠.indd   255 2012/02/02   19:58:10
256 楠　　　　　幹　　江
表３．判別関数式
変数 判別係数 F 値 P 値 判定
右足最大温度 － 0.2287 0.0225 0.8816
右足最小温度 2.7845 6.3089 0.0168 ｐ＜ 0.05
右足平均温度 － 7.4207 4.6430 0.0381 ｐ＜ 0.05
左足最大温度 － 1.8041 1.0180 0.3199
左足最小温度 － 3.9862 13.0908 0.0009 ｐ＜ 0.01
左足平均温度 9.6343 5.6630 0.0229 ｐ＜ 0.05
定　数　項 32.4911



















　冷え性の自覚に関する正判別率の結果を表 4 に示す。表 4 において，冷え性群の正判別率は
73.08％，非冷え性群の正判別率は 81.25％となり，非冷え性群の判別率の方が高い値を示した。





























　 The objective of this study was to investigate the relation between self-recognition of  hie-sho 
and surface skin temperature of female students, in order to obtain basic data for the validity of self-
recognition of hie-sho.
　 Twelve-one healthy female students participated in experiment in order to obtain the substantial 
data of skin temperature.  The domain from a knee to toe was measured in thermograph as a 
surface skin temperature of foot.  The samples were divided into 2 groups according to the self-
recognition of hie-sho.  There was not a significant difference between physical charactristics of the 
subjects. Discovers made as a result of the study was as follows:
1）There were 13 female subjects with hie-sho, and 8 subjects without one.
2）There was no difference between two groups on the surface temperature of foot.
3） The results of the discriminant analysis indicated that the value of correlation ratio was 
0.3415 and the hitting ratio was 76.19%. My suggestion was that the Min. and the Mean. 
temperatures might be effective as an indicator on the self-recognition of hie-sho.
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